




Studies 00 the Effects of Heat Treatment on the Properties of Amilan C!V) 
On the Treating Temperature Dependenceof InternaI Friction 
Ishio TSU]IMOTO ， Nobuo MOTO]I 
For the purpose of elucidating the behavior of Amilan in terms of Young's modulus. 
coefficient of internal friction. and Kuhn's mean relaxation time that are dependent upon 
the treating temperature; the authors subjected.cold drawn samples of Amilan to dry 
heat treatment， considering at the same time the effect of cooling rates at different 
temperatures under no tension. Experimental results will be summarized as follows : 
(1) Young's modulus. coefficient of internal friction and mean relaxation time 
that are dependent upon treating temperatures take the maximum values at about 600C 
and decrease gradually towards the low and high temperature ranges. The effect of the 
cooling rates upon Young's modulus and coefficient of internal friction when furnace 
cooled is larger than when water cooled， but as for mean relaxation time， the relation 
is reversed. 
(2) So far as present study is concerned. three different behaviors are obtained. 
below 6OoC， between 600C and 140oC， and above 140oC. These seem to correspond to the 




































試料は延伸アミラン 70den，フィラメント数 34本 D引揃え糸を使用し，前報とまったく同一
方法により熱処理〈イ日し昇温速度内/ の場合〉し，水冷(w)炉冷 (F)を施した試料につき一 /mm
200 士 10CQ)恒温中でむグり{プ観測より静的粘性の測定を行った。又初縦弾性係数は 11士 20C
の室温中で自記装置付([)Scott式〈電動型)糸引張試験機によって試片長 50cmで求めた。
4 実験結果及び考察













































像される。叉 F 及び、 W([)
冷却効果は凍結度に因する結
第 2 図 品化量の差異によりほぽ b
〉 ηwの関係を示すようである。且つ粘性限fは実験的に明確に求めるととはできないが， 0 く f
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見るように強度， E∞.log~. logT及び logS等はほぼ、同様に 600，1400Cに屈折点を有する 3直
線に分れ，従って3種の機構が起っていると考える。ここに600CV屈曲はいわゆる 2次転移塩度
域に相当し結晶c生成に関連し.1400Cのそれは軟化域附近で凍結度による結晶内の転位に関連を
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